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―Horen v. Toledo School Districtの検討―














（Individuals with Disabilities Education Improvement 
Act of 2004, P.L. 108-446, IDEA）のもと，すべて
の障害のある子どもに対する「無償で適切な公教育」
（free appropriate public education, FAPE）の提供
が保障されており，その具体策として「個別教育計画」




て位置づけられている（20 USC §1414 (d) (1) (B)）。
IEPミーティングは，親と学校とが事前に時間や
場所について相互に合意した上で開催されなければ
ならず（20 USC § 1414 (d)(1)(B)(i)），親は子どもの
教育的サービスの内容（頻度，場，期間など）に関
する決定過程に参加し，意見を表明する機会を与え






















































公正聴聞官（impartial hearing ofﬁcer, IHO）は，
学校区の要求を認め，州レベルの査察審理官（State 







回区控訴裁判所（Horen v. Board of Education of the 









































オハイオ州北部地区連邦地方裁判所（Horen v Board 
of Education of the Toledo Public School District, 113 
LRP 48072 (N.D. Ohio 2013)）が判決を下している。
その事実認定の概要は以下のとおりである。



































































































































































3070774, N. D. Ohio 2013）における SLROの決定
（① 2006年に DHを TPSから引き離したのは，親自































































































Q. それは 2009－ 10学年度のためのものであっ
たのか？
A.いいえ。


































り示されている。Horen v. Board, — F. Supp. 2d —, 
2013 WL 3070774 (N.D. Ohio); Horen v. Board, —F. 
Supp. 2d —, 2013 WL 2403999 (N.D. Ohio); Horen v. 
Board, 2012 WL 3808902 (N.D.Ohio);Horen v. Board, 
655 F. Supp. 2d 794 (N.D. Ohio 2009); Horen v. Board, 
594 F. Supp. 2d 833(N.D. Ohio 2008); Horen v. Board, 
2008 WL 5156614 (N.D. Ohio); D.H. ex. rel. Horen v. 
Board, 2008 WL 4457897 (N.D. Ohio); Horen v. Board, 
568 F. Supp. 2d 850 (N.D. Ohio 2008); Horen v. Board, 
2008 WL 339458 (N.D. Ohio); see also Board v. Horen, 
2010 WL 3522373　(N.D. Ohio)。さらに，最近では，







































用に関する判決（Horen v. Board of Educ. of the City of 
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The Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004 (P.L. 108-446, IDEA) guarantees 
educational rights to all students with disabilities and their parents. One of IDEA’s foundational principles 
is the right of parents to participate in the educational planning process regarding their child. On the 
other hand, The most effective methods of exercising parental responsibilities and rights gave rise to hot 
discussions. In Horen v. Board of Educ. of the City of Toledo Pub. Sch. Dist., (113 LPR 48072, N.D. Ohio 2013), the 
Ohio district court pointed in particular to the phrase "stop it" by parents, and upheld that parents refused 
communication with the district regarding an individualized education programs. We summarized the main 
features of this case. Contents of judge's decision in this case will provide a context to address issues for 
parental involvement in special education.
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